
















‘The Child’ in Shakespeare: The Case of King John
KOMETANI Ikuko
Abstrat　 ‘The child’ in Shakespeare’s plays has been marked for its ‘vulnerability,’ 
‘precarity,’ and ‘maturity.’ Bearing the critical history of these notions in mind, as 
well as referring to Lee Edelman’s No Future, this paper focuses on Arthur, Bastard, 
and Prince Henry in Shakespeare’s King John, analyzing the ways in which they are 
represented as those who negate the representational practice of ‘childness’ directly 
related to reproductive futurism, whereby disrupting the normative ideas of 
historical continuity, authorized patrilineality, and nationalist sentiment.
































































































































































































































This little abstract doth contain that large
Which died in Geoffrey, and the hand of time























































I’ll go with thee
And find th’inheritance of this poor child,




That blood which owned the breadth of all this isle,




を抱くイングランドの国土（ここでは ‘all this isle’）を墓場（ここでは ‘a forced 



























































































































































ろあなたがその母親なのだから（‘My boy a bastard? By my soul, I think/His 





















































































1） 一番最近の論考としては、Charlotte Scott, The Child in Shakespeare（Oxford: Oxford 
UP, 2018）を参照。他に、Morris Henry Partee, Childhood in Shakespeare’s Plays (New 
York: Peter Lang, 2006); Kate Chedgzoy, Susane Greenhalgh and Robert Shaughnessy, 























ものとして、Gemma Miller, “‘Many a time and oft had I broken my Neck for their 
amusement’: The Corpse, the Child, and the Aestheticization of Death in 
Shakespeare’s Richard III and King John.” Comparative Drama, vol. 50, number 2&3 












10） 本論文における『ジョン王』からの引用は、原文はWilliam Shakespeare, King John. 
Jesse M. Lander and J. J. M. Tobin, eds. The Arden Shakespeare（London: 
Bloomsbury, 2018）に依り、引用末尾に付す幕・場・行数はこの版のものである。
日本語訳は小田島雄志訳『ジョン王』（白水社、1983年）に依る。この引用の続き
に 畳 み か け る よ う に 出 て く る ‘young Arthur’s hand’（1.1.14） と ‘right royal 
sovereign’（1.1.15）の並列も注目に値する。
11） OED ‘state’ n. II 24。同2幕1場の395行目の ‘mighty states’も「君主」の意味として
使われる。
12） リー・エーデルマン「未来は子供騙し：クィア理論、非同一化、そして死の欲動」
藤高和輝訳、『思想』（2019年5月号）（Lee Edeleman “The Future is Kid Stuff” in 
‘Narrative,’ 6(1), 1998（No Future, Duke U. P., 2004, chap. 1））、110頁。
13） Ibid. 115頁。
14） Anon. The Troublesome Raigne of King John (1591), in Geoffrey Bullough, ed. Narrative 
and Dramatic Sources of Shakespeare. London: Routledge, 1966, pp. 72―151.
15） 私生児を、とりわけ階級上昇と話し言葉（台詞のトーン）の変化に着目しつつ、こ
の論点に関して論じたものとしては、Edward Gieskes, “‘He Is but a Bastard to the 
Time’: Status and Service in The Troublesome Raigne of John and Shakespeare’s King 
John.” English Literary History vol. 65, no. 4 (Winter, 1998), pp. 779―798を参照。私生
児の造型に関する包括的な議論については、Alison Findley, Illegitimate Power: 
Bastards in Renaissance Drama (Manchester: Manchester UP, 1994), esp.pp. 202―209
を参照。
16） Findley, pp. 37―39.
17） 私生児フィリップの性格付け、およびその批評史の流れについては、主にDavid 
Womersley, “The Politics of Shakespeare’s King John.” The Review of English Studies, 
vol. 40, no. 160 (Nov., 1989), pp. 497―515, esp. 502―509を参照。
18） Kathryn Schwarz, “Queer Futility: Or, The Life and Death of King John.” Shakesqueer: 
A Queer Companion to the Complete Works of Shakespeare. Madhavi Menon, ed. (Duke 











19） Findley, p. 27.
20） Schwarz, p. 165.
21） Schwarz, p. 169.
22） Findley, pp. 207―209.
